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A^edios fanta^icos en la poesia de
Rosalia de Ca^ro:
unos apuntes preliminares
BEATRIZ TRIGO
Lugar mais hermoso
no mundo n'hachara
que aquel de Galicia.
jGalicia encantada!
Cantar III, Qintares ^affe^os 15

E

S TAREA COMPLEJA OFRECER algo innovador sobre la obra de la

escritora gallega Rosalia de Ca^ro, ya que sus poemas, cuentos,
novelas y demas escritos han sido extensivamente e^udiados por
la critica desde di^intas aproximaciones teoricas. No obstante, no exi^e
tanto enfasis en referencia a los a^J)e(flos fantailicos presentes en la obra
de la autora. Si bien es facil encontrar algunos acercamientos en relacion
a su novela Et caSaffero cfe'Cas Solas azufes (1867), casi no hay mencion a
Ips elementos fanta^cos exi^entes en su poesia.' E^to puede re^J)onder
a varias causas. La mas importante parece ser resultado de la influencia
ejercida por el seminal trabajo del biilgaro Tzevetan Todorov en los estudios de literatura fantaitica. Para e^e critico, lo fantaftico solo puede
desarrollarse debidamente dentro del genero narrativo, dado que para el
lo puramente fantaitico solo se manifie^a en el momento de duda que el
ledtor experimenta al encontrarse ante eventos o situaciones no pertenecientes a la'realidad" habitual. La poesia, segun el teorico biilgaro, por su
propia naturaleza alegorica, no da pie a e^e momento de incertidumbre
y por ello es dese^mada por el autor:
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We see now why the poetic reading con^tuces a danger for the fanta^ic. If as we read a text we rejeA all representation, considering
each sentence as a pure semantic combination, the fanta^c COK/CT
not appear: for the fanta^ic requires, it will be recalled a reaction
to events as they occur in the world evoked. For this reason, the
fantaiftic can subsist only within fi(5tion; poetry cannot be fanta^c
(though there may be anthologies of'fantaffic poetry"). In short, the
fanta^c implies fi(ition. (60)
La otra causa puede reiJ)onder a que los e^dios que se han hecho se
han enfocado mas en otros temas, quizd porque la presencia de la fanta
sia no aparece en una primera in^tancia tan representativa como pudiera
ser la tematica del exilio, la pobreza, la opresi6n de la mujer o el desengano, por mencionar algunos. Sin embargo, la manife^cion de elementos
fanta^cos en la poesia rosaliana de^liega una complejidad velada por
presencia del caraAer popular exiilente en la obra poetica de la autora.
De hecho, e^tos elementos, basados casi siempre en el folclore, las supersticiones y las tradiciones del pueblo gallego, ocultan bajo el mencionado
velo de llaneza popular un trasfondo socio-ideol6gico salpicado de tintes
innatamente nacionali^as.
per^J)e(5Hva ideol6gica y su intima reIaci6n con el folclore ha sido mencionada por otros criticos que, como
indica Catherine Davies, senalan en la obra rosaliana la vinculaci6n del
folclore a motives ideol6gicos y no tecnicos, dentro de los que cabian la
exaltaci6n de la tierra gallega, su gente y su cultura (275).
En consecuencia, e^e trabajo propone un anilisis de los elementos
fanta^cos en sus poemarios escritos en gallego, Qintares gait^os (1863) y
Jvffas novas (1880). Asf, e^e ensayo so^ene que lo fanta^co en la obra
de Rosalia hace uso de los pardmetros-ideologicos del romanticismo, valiendose del folclore y de las super^ticiones exiftentes en las creencias
galaicas, para resaltar su propia otredad; enfatizando, de e^ manera, esa
vision ideali^ del alma y la tierra gallega donde prima la intima relaci6n
del pueblo, con la naturaleza, y a traves de la cual subyacen los a^J)e(ftos
reivindicativos tanto de caridler nacionali^a como femenino.
Tobin Siebers en su libro TiSe*"B^mantic Jantailic lleva a cabo un
e^dio acerca de la importancia de la super^cion dentro de la e^etica
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romantica. Partiendo de una doble per^Jjedtiva—antropologica y literaria—Siebers so^ene que exi^te una conexion tripartita entre el ro
manticismo, la literatura fanta^ca y la super^licion,subrayando que e^a
ultima es usada por el movimiento romantico como simbolo poetico. La
super^cion no es por lo tanto una mera fantasia disenada para escapar
la realidad, sino que, por el contrario, e^a inve^da de una dimension
hi^orica y social. De e^a suerte, parecen exiitir dos escuelas de pensamiento, mientras algunos romanticos consideraban la super^cion como
una modalidad de primitivismo poetico, otros meditaban acerca de la
relaci6n exi^ente entre el mito y la superilicion llegando a la conclusion
que ambos con^tuian lenguajes que contenian las claves del conocimiento del mundo natural. Desde cualquier per^edliva, conviene resaltar que los escritores romanticos coinciden en que la superiticion—al
formar parte de la naturaleza inherente en el ser humano—no se puede
suprimir conscientemente y su presencia beneficia tanto al poeta como
a la obra poetica, al dotarla de una dimension de continuidad entre el
mundo natural y el social. Dentro de e^e contexto, Siebers concluye
que ^^a funciona como una logica comun a todo ser humano que trasciende su propia condicion e^etica en aras de un objetivo pragmatico.
E^e pragmatismo, a su vez, primaria el caradter popular, enfatizando la
diferencia, la otredad, que se ve inve^ida de sentido dentro del contexto
de las relaciones humanas que, para e^e critico, es el focus por excelencia
donde se manifie^ la superilici6n (12-56).
Si entendemos la superfticion dentro de eile marco teorico, como
una entidad que promueve la accion social, por limitada que e^ sea,
podremos observar que Rosalia la utilizara en varias in^ancias, para enfatizar la idiosincrasia del pueblo gallego, marcar los a^edlos diferendadores de su tierra y denunciar la situacion en la que se encontraba la
mujef. Asimismo, la relevanda de la propue^ de Siebers es significativa
en nueilro trabajo, pue^o que a un nivel teorico, nos permite alejarnos
del peso de la duda todoroviana y contemplar los elementos fanta^cos
dentro de un marco poetico sin los ob^aculos senalados por el academiCO bulgaro.
A continuacion se analizara como la superiticion y los elementos
fantaiticos se manifie^an en la poesia rosaliana, mas antes de emprender
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el eftudio de las composiciones poeticas en si, conviene considerar ciertos a^J)edtos presentes en los prologos que preceden ambos poemarios.
En el prologo de Qantares^atte^os se pueden observar las lineas maestras que va a usar la autora en sus poemarios al potenciar las referencias
a lo mi^ico, lo magico y lo mi^erioso en el alma galaica. Xesus Carames
Martinez en un e^udio titulado "Funcion e importancia de los prologos
en la obra de Rosalia de Castro" senala que e^os en general tienen una
funcion eminentemente aclaratoria y que los de Rosalia en particular subrayan la incondicional identificacion de la autora con la cultura e idio
sincrasia gallega (101-02). Asi, no sorprende que ya desde un principio se
e^ablezca en los prefacios, tanto de Qantares gatf^os como de J^o[[as noyas, lo que sera una con^tante en eftos dos poemarios, es decir: cada vez
que a^Jjedbos mi^eriosos, magicos o super^iciosos hacen su aparicion,
e^os e^an de una forma u otra relacionados con la naturaleza gallega,
como podemos observar en las lineas del prologo de Qantares ^atfe^os que
se ofrecen a continuacion:
A poesia galega, toda musica e vaguedade, toda queixas, su^J)iros e
doces sonrisitas, mormurando unhas veces cos ventos mi^teriosos
dos bosques, brilando outras co raio de sol que cai serenino por enriba das auguas dun rio farto e grave que corre baixo as ramas dos
salgueiros en frol, comprialle para ser cantada un ^Jjrito subrime e
criftaifio, si asi o podemos decir; unha in^Jjiracion fecunda como a
vexetacion que hermosea efta nosa privilexiada terra [...] (Qantares
£a((e^os Prologo 7)
A la poesia gallega, toda musica y vaguedad, toda quejas, su^J)iros y
dulces sonrisitas, murmurando unas veces con los vientos mi^eriosos
de los bosques, brillando otras con el rayo de sol que cae sereno por
sobre las aguas de un rio abundoso y grave que cae que corre bajo las
ramas de los sauces en flor, cumpliale, para ser cantada un e^Jjiritu
sublime y cri^alino, si asi lo podemos decir; una in^Jjiracion fecunda
como la vegetacion que hermosea eila privilegiada tierra nue^ra. [...]
(Qantares ^affe^as Progo 14)*
En consonancia con las lineas maeftras delineadas en los prologos, un
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an^isis de Qantares^affe^os yjvffas nouas nos permite encontrar muchas
composiciones poeticas que aluden a elementos fantaiticos de di^nta
indole, pero siempre vinculados a la tradicion pupular gallega. En aras de
simplicar nue^ro eftudio lo hemos enfocado en dos areas diferenciadas:
el tema de las brujas y la superfticion y lo fanta^ico y el nacionalismo.
LAS BRUJAS Y LA SUPERSTICION

Como Carmelo Lison Tolosana acertadamente apunta, las meigas o bruj'as forman parte del alcance socio-cultural de la cultura gallega, tanto es
asi que la palabra posee semanticamente hablando dimensiones diitintas, por una parte puede tener connotaciones negativas; por otra, todo
lo contrario: "meiga es una voz carinosa, mimosa, de intimidad, que se
aplica a personas, de sexo femenino casi siempre—o a objetos preciados
alguna vez—para realzar y como apreciando sus encantos y embelesos,
sus poderes de atraccion y seduccion" (251). Dado el profundo enraizamiento de e^e termino no sorprende que los poemas que hacen mencion
a la meiga sean los mas abundantes en la poesia de la autora gallega.
Ademas, como podremos ver a continuacion, en lascomposiciones rosalianas las meigas hacen su aparicion con frecuencia vinculadas al amor,
frecuentemente a amores prohibidos.
Un ejempio lo podemos observar en la poesia numero 16 de Qantares
gatte^os, en efta una mujer con remordimientos por tener amores que ella
misma denomina'pecaminosos"se encuentra andado en una noche sombria y tetrica, que la voz poetica caraderiza como una noche de brujas:
Uhna noite, noite negra
como OS pesares que eu teno,
noite filla das sombrisas
alas que e^enden os medos;
hora en que cantan os galos,
hora en que xemen os ventos;
en que as meigas bailan, b^ilan,
xuntas CO demo pirmeiro [sic],
arrincando verdes robres,
portas e tellas fendendo,
todas de branco ve^lidas.

tendidolos brancos os pelos
contra quen os cans oubean
agoirando tri^e enterro;
cando relumbrar se miran
antre os toxales e^esos,
cai encendidas candeas
olios de lobo famento;
e OS ramallaxes dos montes
ante si murmuran quedos,
e as follas secas que eilallan
OS aires da noite inquietas
en remuinos se xuntan
con longo e^remecemento [...] (58)
Una noche, noche negra
como el pesar que yo tengo,
noche hija de las sombrias
alas que extienden los miedos;
hora en que cantan los gallos,
hora en que gimen los vientos,
y las meigas bailan, bailan
con el demonio primero,
arrancando verdes robles,
puertas y tejas hendiendo,
todas de bianco ve^das,
sueltos los blancos cabellos,
contra las que el can adlla
augurando tri^e entierro;
cuando relumbrar se miran
entre tojales e^esos,
cual encendidas candelas
ojos de lobos hambrientos,
y los ramajes del bosque
entre si murmuran quedos,
y la hojarasca que e^arce
el aire nodurno inquieto,
en remolinos se juntan
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con largo e^remecimiento [...] (126 y 128)
La importancia de eile poema eftriba en la asociacion de diferentes simbolos conceptuales en la creencia galaica. El eilado de animo de la voz
poetica halla su paralelismo en la descripci6n de la noche, la cual es evocada como un aquelarre. Asi, la mujer ve un biiho {moucko), que para
ella es una personificacion del demonio:"Aquel moucho ali ficado, / cai si
fose el mismo demo"(59),"Aquel biiho alii clavado, cual si fuera el mismo
demonio" (traduccion mia). Aunque, en el romanticismo el demonio
era una fuente de expresion poetica por el que los escritores sentian una
ahnidad que llegaba incluso a la adoracion, aqui la presencia demoniaca
simbolizada por el tnouckoldemonio no re^J)onde a la prototipica abstraccion romantica, sino al caradler ontologico de la noche de brujas y
su particular significacion dentro del si^ema feferencial de la propia voz
poetica. En e^le sentido, la manifeitacion del tnoucfjo/demonio funciona
a un nivel simbolico implicando los sentimientos encontrados que siente el yo poetico en relacion a sus amores. E^e conflicfto interno refleja
asimismo la exi^lencia de un doble ritual; la convivencia de una creencia
pagana y una creencia religiosa, ya que la voz poetica, pese al miedo que
le infunden los ojos demoniacos del buho, es capaz de encontrar nuevos
alientos una vez que reza a la Virgen, cuya imagen lleva siempre consigo
y, una vez protegida por e^a divinidad, es capaz de enfrentarse al maligno:
[...] que o moucho, fita que fita,
me aijjera naquel penedo;
mas acordeime da Virxe
que sempre conmigo levo;
r&oUe un Ave-Maria,
e cobrando novo alento,
como OS paxaros do mare,
nadando paso o regueiro,
corro enriba do valado,
brinco en baixo do portelo,
e dende ali berro entonces
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con cantas forzas eu teno:
jO^on cketeho mei{o, moucho;
moucko, non ck&teno metto! (59-60)

[...] que el mochuelo de hito en hito
me eijjera en aquel roquedo.
Mas me acorde de la Virgen
Que siempre comigo llevo;
Reekie un Ave-Maria
y cobrando nuevo aliento,
como pijaro del mar,
paso a nado el riachuelo,
corro encima del vallado,
brinco del portillo al suelo,
y desde alii grito entonces
con cuartas fuerzas yo tengo:
jy no te'temo, mochuefo;
Jiockudo.yo no te'temo!

(130)

El grito final de la voz poetica es complejo porque por un lado, el poema
sugiere la lucha interna de la protagoni^ entre amar a quien ella quiera
y sus propios perjuicios al re^JjeAo, ya que se senala que los ojos del biiho
son tizones de las hogueras del infiemo que le recuerdan al yo portico los
amorios que ha tenido y que la Uevan al e^ado animico adlual. Por otro
lado, exi^e una contradiccion en el hecho que la voz poetica se siente a
salvo bajo la proteccion de la Virgen, ya que las creencias religiosas que
en un principio rechazan de piano e^e tipo de comportamientos amorosos son las mismas que le ofrecen refugio y consuelo.
E^a duplicidad, la lucha interna de la voz poetica representada por
el remordimiento de tener amores socialmente reprochables, aparece
representada una y otra vez en e^e tipo de rituales. La presencia del
aquelarre (o mini-aquelarre) en el poema es significativa desde una perspeAiva antropologica pue^o que, como explica Tolosana, eilas ceremonias deij)liegan las contradicciones y los confliAos intrinsecos del alma
humana dentro del contexto social en el cual se desarrollan (65).
En "Jotfas novas nos encontramos con uno de los poemas mas cono-
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cidos de Rosalia, el titulado "Non hai peor meiga que unha gran pena,"
reminiscente en su contenido a"La promesa" una de las leyendas de Gus
tavo Adolfo Becquer. Segiin Davies e^e poema tiene caraAeri^cas del
romance, la glosa tradicional y de los cantares de amigo, como puede ser
el dialogo entre madre e hija y la exiftencia de un caballero que engana a
la moza (259). En e^e texto la protagoni^la Marianina—una joven aldeana—e^ muriendose de amores, al mantener una relacion prohibida
con un conde. Al igual que ocurre en la leyenda de Becquer el conde, que
efta verdaderamente enamorado de Marianina, la honrara deij)ues de
muerta, pero el verdadero amor del hombre no impide el sufrimiento y
el desconsuelo de la nina y su familia. Es eile un poema que posee varias
referencias a elementos fanta^licos. En una primera in^ancia Marianina
es consciente que se va a morir pue^o que ella ve eventos portentosos a
su alrededor, e^tos acontecimientos sobrenaturales son todos negativos;
por una parte nos encontramos con una naturaleza que como un agente
malefico ataca e hiere a la protagoni^a—siendo e^e un a^|)e(fto recurrente en el folclore gallego—por otra, tenemos un elemento animado,
lo^ pijaros, que aAuan como agoreros anunciado la muerte de la protagoni^a:
-;Que e^as dicindo rapaza...?
—Que onte a manan na devesa
a iauga se torn6u roxa
cando me fun lavar nela;
que en baixo dos meus peinos
ianse muchando as herbas;
que 6 ferirme o sol na cara,
tornouma color da cera;
que OS ourizos dos ca^anos
nos meus cabelos se enredan;
que as e^iiias dos e^iiios
contra mi se volven feras;
que o pasar as corredoiras
prenden en mi as silveiras;
que me pican as ortigas;
que me mdgoan as areas.
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i OS paxarinos 6 verme,
din cantando en son de queixa:
j^ai morrer Marianina...'.
j^gzade'todos por efal (182)

-;Que e^as diciendo, muchacha...?
-Que ayer, en la dehesa
el agua tornose roja
cuando fui a lavarme en ella;
que donde mis pies pisaban
se marchitaba la hierba;
que al darme el sol en la cara
me la volvia de cera;
que los frutos del ca^ano
con mis cabellos se enredan;
que las piias del eijjino
contra mi se vuelven fieras;
que al pasar por los caminos
los zarzales me laceran;
que me pican las ortigas;
que me danan las arenas,
y los pajaros al verme
van cantando en son de queja;
]Se"\ra a morir Marianina...!
''^zad todos por effa!

(104 yio6)

La madre de Marianiiia al escuchar los lamentos de su hija, echa la
culpa de e^os portentos a las brujas; "[Ai, Dios, que ma enfeitizaron! /
jAi, que a abafou unha meiga!" (182)",-Ay, Dios que me la han embrujado!
/ lAy, hechizola una meiga!" (106).
E^te sentir de la madre tambien es compartido por todo el pueblo:
"Todos din que unha chuchona / ven de noite a chuchar nela, / e hai
algiin que veu de noite / a compana pola aldea" (186-85) / "Se dice que
una cf}ucf)ona / viene de noche a por ella, / y alguno, en la noche, ha
vi^o / la compana por la aldea" (no). E^te verso es interesante porque
hace referencia a dos con^antes en las tradiciones gallegas, la presencia

L. TERESA VALDIVIESO

185

de la meiga cfjucfiona que se trata de una bruja que consume o debilita
a una persona paulatinamente y, por supueito, la aparicion de la Santa
Compana, una creencia bien afincada en el folclore gallego, que consi^le
en una procesion de animas que de acuerdo a las leyendas tradicionales
se aparece por los bosques y caminos galaicos.
Ambos poemas, la poesia numero 16 de Qantares gafC^os y "Non hai
peor meiga que unha gran pena" hacen uso de un aparato fantailico simi
lar: en los dos se puede observar a una protagonifta femenina deambulante, rodeada de una naturaleza ominosa, que como indicaba William
Wordsworth, posee una influencia e^iritual en la voz poetica (cit. por
Anne MacCarthy 277). En el caso del primer poema lo tetrico de la no
che simboliza el confliAo fntimo que la envuelve, en el segundo poema,
es el entorno natural el que presagia la muerte de la protagoni^a del
mismo.
Continuando con la misma tematica de la naturaleza miiteriosa y
tri^e, el poema "Xigantescos olmos, mirtos" (Jbffas novas) aparece otra
vez la referencia a la meiga, de una manera muy similar a los poemas
anteriores:
I en medio deita e4>esura
e de^a hermosa tri^eza,
nunha casa inda mais trifte,
si de fachada soberba,
ali din que ten o nino
a nai de todalas meigas:
casa con portas de cedro,
en cada ventana, reixa,
cocina coma de monxes,
silencio coma de igrexa,
criados que non dan fala
cans que morden como feras.
Alf a viron negra y fraca
como unha gata famenta,
no mais san e mais frorido
da hermosa terra gallega.
I e^es mais que nos afrixen
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din que todos vefien dela...
jMais socede ne^la vida
que OS que ten culpa na levan! (190)
Y en medio de e^a e^J>esura
Y de e^a hermosa tri^eza
En una casa arin mas tri^e,
mas de fachada soberbia,
dicen que tiene su nido
la senora de las meigas:
casa con puertas de cedro,
en cada ventana rejas,
cocina cual de convento,
silencio como de iglesia,
criados que nada dicen,
perros que muerden cual fieras.
Alii vive, negra y flaca,
igual que una gata hambrienta,
en lo mas sano y florido
de nue^ra tierra gallega.
Los males que nos afligen
dicen que son culpa de ella...
j'Mas muchas veces la culpa
quien la tuvo no la lleva! (122 7124)
Carmen Blanco e^dia e^le poema desde la perpeAiva de los eibidios de
genero en la poesia de Rosalia de Ca^ro y asi indica que e^a composicion
incide en la "marginaci6n y demonizacion de las mujeres que se apartan
de las normas, como es el caso de las meigas gallegas [...] 'Xigantes ol
mos, mirtos' [...] nos mue^a la irracional encartaacion socio-simbolica
de todos los males de la figura de una mujer excentrica y diferente como
es la de la sabia solitaria o bruja" (64-65). Por otra parte, el poema hace
un enfasis negativo en la riqueza de la bruja, ya que e^a es una mujer
con oficio. E^as meigas o curanderas—muchas veces conocidas como
sabias—eran poseedoras de conocimiento acerca de enfermedades, farmacologia, y eftaban dotadas de poderes mi^cos para quitar el mal de
ojo u otras dolencias de e^e tipo. En la Galicia rural gozaban de cierto
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pre^gio, e incluso eran consultadas deques de que los paisanos hubieran ido al propio medico (Lis6n Tolosana 37-103). El hecho de que eile
poema desarrolla el caradler negativo de la meiga no deja de ser conflidlivo porque, por un lado, el poema acennia la riqueza exiftente en el hogar
de la bruja equiparandolo en riqueza a los domicilios del clero. Por otro
lado, aunque se nos indica que la cocina es como de monjes se nos dice
que la bruja e^ escualida y pasa hambre. Efta inherente negatividad en
el poema y los binomios tematicos exi^entes: belleza de la naturaleza/
naturaleza triple, casa rica/hambre, tienen su culminacion en la ultima
parte del mismo donde se sugiere que la bruja carece de culpabilidad y
las cosas no son lo que parecen, asi parece que el poema pone en tela de
juicio la veracidad de los perjuicios exiftentes en relacion al oficio de la
bruja.
En el poema"(Nin as escuras.,.!"nos encontramos con una vertiente
de lo fanta^co mds habitual, la voz poetica confiande la realidad exte
rior—objetos que se mueven en la oscuridad de la noche—con su e^ado
interior que caradieriza como de pesar y remordimiento, eila tematica
es una vez mas recurrente pue^o que el poema "Non hai peor meiga
que unha gran pena" tambien e^tablecia una asociacion entre el e^ado
interior de la voz poetica y la manifeibacion de elementos fantd^icos. En
"jNin as escuras...!" la voz poetica se expresa como sigue:
-Escoita, sinto pasos, e asoma seica un bulto...
-jSi e un vivo, mataremolo; non fala si e difunto!
jHoubera, e que saira...!; mais non: dentro te levo,
jfantasma pavoroso dos meus remordementos!
(Jbffas novas 189)

-Escucha, siento pasos, por alii asoma un bulto...
-jSi vive he de matarlo; no hablara si es difunto!
jAy, si salir pudiera,..!; mas no: dentro te llevo,
ifantasma pavoroso de mis remordimientos! (120 y 122)
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En
composicion poetica se pueden apreciar los elementos fantasticos/superiliciosos ligados una vez nlAs a las creencias populates. El
tema del temor al andar por la noche en Galicia es recurrente en el fol
clore gallego, por ejempio en las aldeas e^td muy extendida la creencia de
que las meigas aparecen de noche a los hombres que no han sido fieles,
como se puede apreciar a continuacion;
Los relatos, a veces creidos, de la transformacion no(fhima de las mozas en meigas que vigilan el comportamiento de sus enamorados o
pretendientes al regresar a casa deques de rondarlas, son muy numerosos y e^n extendidos por por toda la geografia regional. El
contexto ecol6gico-cultural de la creencia es 6ite: los j6venes se desplazan a la noche a otras aldeas para visitar en sus casas y enamorar a
las rapazas; un muchacho puede cortejar a varias la misma noche; de
madrugada regresa a su aldea. E^e es el momento mis aprovechado
por las meigas para maltratarles dejdndoles magullados, aratiados y
desorientados en caminos que no Uevan a sus casas, entre zarzales,
en el rio, sobre el barro, con la ropa sucia o en jirones, etc. (Lison
Tolosana 253)
Eita tematica tambien se encuentra en la poesia "O encanto da pedra
chan'perteneciente ajbllas novas, eSte poema narrativo relata la hi^oria
de un matrimonio de ancianos, una vez muertos los dos a la mujer se le
niega la entrada en el cielo pue^o que el marido ha fallecido antes y se
encuentra en el infierno. Como el papel de la mujer es permanecer al
lado del marido, San Pedro le anuncia a la pobre anciana que ella tiene
que ir al infiemo para e^r con 61, a lo que ella re^onde en un alegato de
feminism© que en la tierra ya habia e^lado bajo el yugo del marido y que
bajo ningiin concepto lo e^lara en el mds alia:
Si alo con cadea andiven,
en tela agora non penso,
que todo ca morte acaba
segun predican os cregos.
Unha ves nos separamos
eu i o meu home, e por certo
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que foi pra sempre..., e e^ dito,
pois son terca, si sos terco.
;Que non me queres na groria?
Pois xurei non ir 6 inferno,
donde el eila; i acab6us^
e n hai que falar mais de^o. (250)
Que si alia carcel sufri,
tenerla ahora no pienso,
que todo en la muerte acaba
segiin predican los clerigos.
Una vez nos separamos
yo y mi marido, y por cierto
file para siempre..., e^a dicho,
pues terca soy si sois terco.
^No me quereis en la gloria?
Pues jure no ir al infiemo
donde el eiVi y acab6se,
y no hay que hablar mis de e^o (258)
Como San Pedro pese a todo no la deja entrar en el cielo la mujer a partir
de ahora ocupari un ei^acio intermedio entre la tierra y el infierno, y asi
se covertiri en una aparici6n que se dedicara a deshacer los amores existentes entre los mozos y las mozas de la aldea, en un tema reminiscente
de las tradiciones que mencionaba Lison Tolosana:
E quedouse, si, quedouse.
jOnde? Non se sabe certo,
nin si foi porque a oise Dios
ou porque na quixo o deno.
So se sabe, ben sabido,
que anda nas alas do vento
metendo medo 6s rapaces
nas negras noites de invemo;
encelando namorados,
desfacendo casamentos.
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malquiitando matrimonios...
;Por que na levou San Pedro?
Que ora anda ceiba e ben ceiba
Para meternos no inferno.
Ponelle a figa, mocinas.
Si queres ter casamento;
que onde ela eil4 nin un home
topares para un remedio. (251)
Y se quedo, si, quedose.
;Donde? No se sabe cierto;
puede que Dios la escuchara
o no la quiso el infierno.
Solo se sabe seguro
que anda en las alas del viento
asu^ando a los muchachos
en negras noches de invierno,
encelando enamorados,
deshaciendo casamientos,
malqui^lando matrimonios...
;Por que no la quiso el cielo?
Que ahora anda libre y bien libre
Para al infierno meternos.
Hacedle la higa,'mocitas,
si es que quereis casamiento;
que donde ella e^e, ni un hombre
hallareis para un remedio. (258 y 260)
Al final de poema la voz poetica exhorta a las chicas que vayan protegidas por una "figa," un amuleto en forma de puno que sirve para alejar
al maligno. Hay que notar que e^a alusion a la figa y efta mezcla de lo
religiose y lo pagano es asimismo recurrente, y ademds de aparecer en el
primer poema e^udiado en e^e trabajo, tambien se encuentra de mane
ra muy similar en el cantar tres de Cfintares gatte^os:
E tal medo me puneches,
que xa de aqui non saira
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sin levar santos escritos
e medalliiias benditas
nun lado do meu xuffillo,
xunto dunha negra figa,
que me librasen das meigas
e mais das lurpias daninas. (22)
Y tal miedo me meti^e
que ya de aqui no saldria
sin llevar santos escritos
y medallas bendecidas
a un lado de mi juftillo,
junto a una negra higa,
que me librasen de meigas
y mas de brujas daninas (44)
EL NACIONALISMO

Caso aparte es el poema "jCalade!" (Jvffas novas) en el que se puede
apreciar el tema fanta^ico gallego desde una per^J>e<fliva alejada de los
poemas anteriores. Eila composicion de tintes nacionali^as expone la
bondad de la tierra gallega y la comunion de los elementos sobrenatura
les con los propios habitantes del pueblo. Pero mientras en otras com
posiciones de la autora de corte nacionali^a, se subraya una intencion
globalizadora y universal (Francisco Rodriguez 270). Eila composicion
posee un marcado carader localiAa. En eite sentido "jCalade!" emplea
la superilicion para subrayar el cara<fter diferenciador galaico haciendo
valer una caracfteri^ica propiamente romantica en la cual la presencia de
la super^cion se convierte en una sena. de diferenciacion, de identidad.
Por ende, como explica Siebers, eila diferenciacion canalizada en lo sobrenatural posee un caraAer eminentemente pragmatico al enmascarar
objetivos ideologicos y/o nacionali^as (40-41).
Es evidente que en e^e poema Rosalia hace uso de los elementos
folclorico-super^ticiosos para subrayar la identidad y la diferencia del
pueblo gallego en relacion con otros pueblos. Alejado de poemas reivin
dicativos que en su dia llegaron a causar revuelo como "Ca^ellanos de
Ca^lla" y"A gaita gallega,"";Calade!" enfatiza la exiftencia de seres mara-
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villosos que la voz poetica denomina como"hadas" y"eij>iritus carinosos"
que solo se comunican con los habitantes de Galicia:
Hai nas riberas verdes, hai nas risonas praias
e nos penedos a^J>eros do noso inmenso mar,
fadas de eitrano nome, de encantos non sabidos,
que so con nos comparten seu pracido folgar.
Hai antre a sombra amante das nosas carballeiras,
e das curtinas frescas no vivido e^rendor,
e no romor das fontes, eijjritos carinosos
que so OS que aqui naceron lies dan falas de amor. (229)
En las riberas verdes, en las risuenas playas
y en las a^J)eras rocas de nue^ro inmenso mar,
hadas de extrano nombre, de secretos encantos
comparten con nosotros su placido vagar.

Entre la sombra amante de nue^ros robledales.
En los mds frescos sotos de vivido e^lendor,
Entre un rumor de fuentes, hay duendes carinosos
Que a los que aqui nacieron hablan siempre de amor. (208)
En e^e poema se puede observar, como apuntaba Siebers, que los ele
mentos sobrenaturales son usados para unir a un grupo—el pueblo ga
llego—a traves de su propio carddter diferenciador: el hecho de que solo
e^e pueblo puede comunicarse con sus seres magicos.
La exi^encia de e^e—y otros poemas nacionali^as de la autora—
concuerda con lo que Carmen Blanco ha denominado tercera etapa en la
literatura gallega, que coincide con los siglos XIX y XX, un periodo de
"progresiva recuperacion y consolidaci6n de una literatura de resi^tencia
que ira adquiriendo poco a poco pretensiones de literatura nacional [...]
(49)."' La exi^tencia de e^e caradler nacionali^ y su vinculacion a las
super^ciones y folclore gallego e^a en consonancia con la popularidad
rosaliana. En el poema que nos ocupa la novedad enriba en que los
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a^J)e<ftos fantaiticos se alejan de lo triite, de lo mi^rioso y dan paso al
caradrer mas sobrenatural del folclore mas celtico, el de los eijjiritus amigos que solo se hacen ver, y querer para y por los habitantes de la tierra
gallega, cuyos paisanos poseen la clave para desentranar la comunion con
eftos seres. Aqui, a diferencia de otros poemas de caradter mas e^J)iritual
y mas intimo, la tierra ejerce un caradter de protecci6n y asi, al escribir
un poema dirigido expresamente a su pueblo, Rosalia se erige como una
poeta popular comprometida con las inquietudes de su gente. Al re^ecto, Carlos Baliiias en un muy interesante e^udio sobre la popularidad de
Rosalia, viene a senalar que la aceptaci6n de la autora por su pueblo es
una avenida bi-direccional. Si bien la temdtica y la tecnica rosaliana se
nutre del caradber popular del pueblo gallego, eile a su vez se ve reflejado
en sus poemas como en ningunos otros:"Quen desde un principio asumiu as sua obra poetica eihisii^icamente a partir de Qantares gaSe^os foi
o pobo galego: esa obra, mesmo o pobo iletrado, e as duas po^eriores,
aqueles e^ratos cultos que se identiHcaban do popular; poetas, emigrantes que ascenderdn de nivel cultural, eihidiantes, xentes varias con preocupaci6ns politico-sociais" (166).
En conclusion, como se ha podido observar, la poesia rosaliana e^a
llena de elementos fantailicos recurrentes, que subrayan una y otra vez
los mismos motivos po6ticos. E^os elementos e^an intimamente liga
dos al hacer literario romantico y a las creencias populates, y tradiciones
del pueblo gallego. En eite sentido, las composiciones poeticas rosalianas
conjugan un gallego coloquial, unos metros populates y las super^ticiones del pueblo para conedtar con un ledlor que eita ampliamente familiarizado con los mismos. Asimismo, tras la presencia de e^tos elementos
subyace una reivindicacion de la libertad femenina y la exaltaci6n de la
exi^encia de una nacion gallega orgullosa de su propia diferencia.
GETTYSBURG COLLEGE

Notas
' Para un e^dio de eila obra v^nse los trabajos de Antonio Risco, Enrique Miralles, Francisco Mundi-Pedret, Carme Femdndez-Perez Sanjulidn, Caridad Posada
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Alonso, Pablo del Barco, Lou Charnon-Deutsch y Ana Rodrfguez-Fischer, citados al
final de e^e trabajo.
'Al menos que se indique lo contrario, las traducciones en ca^ellano de los textos
de Rosalia pertenecen a las traducciones de Mauro Armino (CatJtares gaff^os) y Juan
Baraja (JvKas CHoms). Ambos libros e^tin citados al final de eile trabajo.
' Las otras dos etapas sefialadas por Blanco son: 'La primera, la del floredmiento
medieval del perfodo gallego-portugu^s en el contexto de una sodedad monolingue
haila la mitad del siglo XIV, momento en que se introduce en Galicia el cailellano
(finales del XII-XV). La segunda, la de la larga decadencia de los tres siglos oscuros
(XVI, XVII, XVIII) que coindden con la edad moderna y la extensi6n del proceso
social del bilingiiismo digl6sico" (48-49).
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